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　You knew, didn’t you, how I needed your language and the mind that formed it? How I relied on your 
fierce courage to tame wildernesses for me? How strengthened I was by the certainty that came from know-
ing you would never hurt me? You knew, didn’t you, how I loved your love? You knew. This then is no ca-
lamity. No, This is jubilee. “Our crown,” you said, “has already been bought and paid for. All we have to do,” 
you said, “is wear it.”
And we do, Jimmy. You crowned us.
                     from Toni Morrison’s Eulogy for James Baldwin 1
　アフリカン・アメリカンの作家ジェイムズ・ボールドウィン（James Baldwin）が再び脚
光を浴びている。合衆国の人種問題が極端な形で表面化した今年 2020年には、その勢い
がさらに加速しつつあるようだ。今年 8月には、アメリカ公共放送 PBSが、“Why James 




年の映画 I Am Not Your Negroはリヴァイヴァルの先駆けだった。PBSで紹介された新し
い研究書 Begin Again: James Baldwin’s America and Its Urgent Lessons for Our Own (New York: 









Tell It on the Mountain）』や評論集『アメリカの息子のノート（Notes of a Native Son）』が出版
された 1950年代から、公民権運動のスポークスマンとして政治的発言を続けた 1960年に
かけてだった。マルコム X（Malcolm X）やロバート・ケネディ（Robert Kennedy）、マルティ
ン・ルーサー・キング・ジュニア（Martin Luther King, Jr.）らが暗殺された後、ボールドウィ
1　Toni Morrison, “James Baldwin Eulogy.” Toni Morrison, The Source of Self-Regard: Selected Essays, Speeches, and 
Meditations. (New York: Vintage, 2019), 232.
2　PBS, “Why James Baldwin’s Work Is Attracting Renewed Attention in 2020.” https://www.youtube.com/
watch?v=zL18VQrX57k 
3　The New Yorker, June 19, 2020 and September 17, 2020. https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-history-
that-james-baldwin-wanted-america-to-see
4　PBS, “Why James Baldwin’s Work Is Attracting Renewed Attention in 2020.”









人たち（If Beale Street Could Talk）』は、この時期、1974年に出版された作品である。家族
愛を中心として、アフリカン・アメリカンの人間性を再確認し、作者自身や評者たちが述
べた通り「楽観的（optimistic）」なヴィジョンを提示した作品であるが、上記グロード・ジュ
ニアも指摘する通り、批評家たちによる出版当時の評価は概して否定的だった 6。 The Devil 













アレン・ロック（Alaine Locke）によるアンソロジー The New Negro: An Interpretation (1925)
であり、それを一端とするアフリカン・アメリカンの文化的運動「ハーレム・ルネッサン
ス（Harlem Renaissance）」により、ラングストン・ヒューズ（Langston Hughes）、ゾラ・ニール・ハー










りて告げよ』に次いで出版された『アメリカの息子のノート（Notes of a Native Son）』（1955）
は、文化・社会・政治評論を、タイトルが示す通りライトが提示したヴィジョンを参照し
つつ提示するエッセイ集であり、なかでも最もよく知られたエッセイ「万人の抗議小説
（Everybody’s Protest Novel）」でボールドウィンは、ハリエット・ビーチャー・ストウ（Harriet 






5　David Leeming, James Baldwin: A Biography. (New York: Arcade Publishing 1994), 519.
6　Eddie S. Glaude, Jr., James Baldwin’s America and Its Urgent Lessons for Our Time. (New York: Crown 2020), 148.
7　W. J. Weatherby, James Baldwin: Artist on Fire. (New York: Laurel 1989), 351-55.
8　James Baldwin, Notes of a Native Son. (Boston: Beacon Press 1957), 13-23.
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9　W. E. B. DuBois, The Souls of the Black Folk. (Oxford: Oxfrd UP 2007), 7.

























































東京外国語大学総合文化研究所 総合文化研究 第 24 号 (2020) 
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 24 (2020)
よりも明確に、ボールドウィンのパーソナルな資質を浮き彫りにしている。奴隷解放 100
周年を迎えるに際して、甥に向かって語りかける書簡の形式で書かれた最初のセクション、




Please try to be clear, dear James, through the storm which rages about your youthful head today, 
about the reality which lies behind the words acceptance and integration. There is no reason for 
you to try to become like white people and there is no basis whatever for their impertinent as-
sumption that they must accept you. The really terrible thing, old buddy, is that you must accept 
them. And I mean that very seriously. You must accept them and accept them with love. For these 
innocent people have no other hope. They are, in effect, still trapped in a history which they do 






And if the word integration means anything, this is what it means: that we, with love, shall force 























17　James Baldwin, The Fire Next Time, Kindle Edition (New York: Vintage), 76/1052.
18　Baldwin, The Fire, 76/1052.
19　Baldwin, The Fire, 92/1052.
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してデビューした 1953年には、ソール・ベローの The Adventures of Augie Marchが出版され、
2年後にはウラジーミル・ナボコフの『ロリータ（Lolita）』、4年後の 1957年にはジャック・
ケルアック（Jack Kerouac）の『路上（On the Road）』、さらにその一年後にはジョン・バース（John 




Ashbery）の革新的詩集 The Tennis Court Oathが出版され、エドワード・オールビー（Edward 

















や『次は火だ』、あるいは名作短編集 Going to Meet the Man（1965）などを読む限り、ボー
ルドウィンにとって、人種差別や、抑圧者の宗教とされたキリスト教は、そのものとして
現実なのではなく、脱構築されうる制度として認識されていたことがわかる。ある演説で





い目が欲しい（The Bluest Eye）』や 73年の『スーラ（Sula）』などの小説作品や、後の『白
さと想像力（Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination）』（1993）、『「他者」の起
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バード大学のヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニア（Henry Louis Gates, Jr.）やヴァンダー




　グロード・ジュニアは、そうした一般的な批判を踏まえ、Tell Me How Long the Train’ 
Been Gone (1968)や、No Name in the Street （1972）、『ビール・ストリートの恋人たち（If 

















    . . . I felt my own tears begin to rise. And I was yet aware that this was 
    only a moment, that the world waited outside, as hungry as a tiger, and 




    It is only in his music, which Americans are able to admire because a protective sentimentality 
limits their understanding of it, that the Negro in America has been able to tell his story. It is a story 
which otherwise has yet to be told and which no American is prepared to hear. As is the inevitable 
result of things unsaid, we find ourselves until today oppressed with a dangerous and reverberating 
20　Toni Morrison, Sula. (New York: Vintage, 1998), 28.
21　Glaude, Jr., 119.
22　Toni Morrison, Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination (New York: Vintage, 1993), 17.
23　James Baldwin, “Sonny’s Blues.” Sascha Feinstein and David Rife, eds., The Jazz Fiction Anthology (Bloomington: 
Indiana UP, 2009), 48.
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silence; and the story is told, compulsively, in symbols and signs, in hieroglyphics . . . .24
　“Black Lives Matter”という言葉が声高に繰り返される現在は、多くの人々によって政治
的・倫理的状況として認識されている。“Black Is Beautiful”にしても “Black Lives Matter”
にしても、それが叫ばれる理由は、言葉が指し示すはずのなにかの不在であり、その言葉
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Yuji KATO
Summary
     James Baldwin’s revival in recent years through films and media reports highlights the nature of 
the cultural and political climate of our age. Although they had their own flaws, his powerful writ-
ings and political activities catapulted him into the status of a celebrity during the tumultuous years 
of the 1960s. However, his reputations continued to decline after the 70s, when a new generation 
of African American writers started revising visions of life, politics and art from more explicitly 
deconstructive perspectives than his. Toni Morrison inherited his emotional qualities and social vi-
sions, but she presented them within more cogent theoretical and artistic frameworks. Therefore, the 
significance of the current return to Baldwin is ambivalent. If it were just a symptom of the conser-
vative regression to the traditional model of democracy, Baldwin himself would refuse to be used as 
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